












Politicisation of Ethnicity in Rwanda




Ethnicities in Rwanda, having their origins in a pre-modern era before the
colonisation period, were formed from 1959 instrumentally through the Hutu
regime by the first president, Gregoire Kayibanda and the second president,
Juvenal Habyarimana. Particularly from 1990, remarkable aspects of politicisation
by Hutu extremists began to emerge. The politicisation of ethnicities intensified
sharply after April of 1992, and it culminated in the outbreak of genocide in April
1994. This article aims to analyse the process of politicisation of ethnicities from
1990　to 1994　mainly through a historical view, which contributes to an
understanding of the features of ethnicities in the 1994 genocide.
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1959年10月、 MSMを主体としたフツ解放運動党(PARMEHUTU: Parti du

























ll) 「社会革命」のことをルワンダ語でumuyagaといい、 「 (何か悪いものを)駆除することの出来る、予想できない
ほどの突風を伴った強いが変動する風」を意味する(Gerard Prunier, The Rwanda Crisis: History of a
Genocide, New York, Cambridge University Press, 1997, p. 41.)この事件が革命と呼ばれる所以は、これを
機に事実上ッチによる政治的支配体制が崩壊し、フツによる支配体制へと切り替わる変換点となったからである。
したがって、本稿では、 「社会革命」というように括弧を用いて標記する。
12)パルメフツは、南部ブタレを基盤とする大衆社会進歩同盟(APROSOMA: Association pour la promotion











































Refugees Welfare Foundation)が創設された。そして翌年、 RRWFは国家統一ルワンダ
人同盟(RANU: Rwandan Alliance for National Unity)に発展し、後の87年12月にル



























20)武内進一「書評J-P'クレティアン編『ルワンダ-虐殺のメディア-』」 『アジア経済よ1996. ll, Jean-Pierre





























22) 1990年11月13日国会での演説にて。 (Africa Research Bulletin; Social and Cultural Series, p. 9895.)
23)当時、フランス政府は-ビャリマナ政権を支持・支援していた1990年の紛争勃発の際に-ビャリマナ政権を支援
したその他の国として、ベルギー、旧ザイ-ルが挙げられる。
24) Aimable Twagilimana, The Debris of Ham: Ethnicity, Regionalism, and the 1994 Rwandan Genocide,
Lanham, University Press of America, 2003, pp. 93-94.
25) ibyitsoとはルワンダ語で共犯者という意味であり、フツ急進派がRPFの攻撃に対する報復として国内のツチを迫
害・虐殺する際のキーワードであった。






























27) Prunier, op.c乙t., p. 120. (この攻撃によりRPFは、収監中のリジげ(Colonel Lizinde)を放出した。)
28) Africa Research Bulletin; Social and Cultural Series, p. 10100.
29) Kanguraとはルワンダ語で「起きろ」 (Wake up!)の意味があり、このタブロイド紙スローガンとして「『多数派
の人々』を呼び起こし防御することを求める発言」 ( "ijwi rigamije gukangura no hurenngera rubanda
nyamwinshi , which means, "the voice which seeks to awaken and defend the `majority pe。ple' " )
としていた(Linda Kirschke, Broadcasting genocide: censorship, propaganda and state-sponsored violence
in Rwanda, 1990-1994, London, Article 19, 1996, p. 62.)






























31) Twagilimana, Op.cit., p. 99.
32) Kirschke, Op.cit, p. 64.
33) Ibid.
34) Chretien, Op.cit, Pancrace Twagiramutara, 'Ethnicity and Genocide in Rwanda' in Okwudiba Nnoli(edi),













和国防衛同盟(CDR: Coalition pour la Defense de la Republique)結成までの過程を概
観する。
1990年11月の政党結成の自由を認める大統領演説の後、翌年3月に、 -ビャリマナ政権














37) MRND(Mouvement Revolutionnaire National pour le Developpement :開発・国民革命運動)は来る複数政党
制導入に順応させるために、 1991年4月28日名称をMRNDD(Mouvement RSvolutionnaire National pour le



















対して、 MDR、 SPD、 PLからなる諮問委員会はこの指名に反対し、内閣への参加を拒否
した。また、 MDR、 SPD、 PLの三党は11月に首都キガリにて政治集会を開き、 2万5000
人の参加者を募り、与党政府への批判を高めたのであった。しかし、 12月には、 MDR、 SP














41) Prunier, op.cit, p. 124.参照。また、ブタレ州では、フツ・ツチ間の婚姻が特に著しいといわれていた(based
on research by Alison Des Forges (et al.),, Leave Non to tell the S紬ry: Genocide in Rwanda, New York,
Human Rights Watch, 1999, p. 353.)
42) Prunier, op.cit, p. 123.
43)この定義は14頁からなる文書にまとめられた1992年9月21日に出版された。 (定義の内容については、
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